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This research aims to obtain knowledge for BIM based design by comparing the CFD simulation and the 
actual measurement value, and to establish more accountable design method which is not solely relying on 
experience and intuition. We first created a BIM model for the external space of the Tokyo Denki 
University Chiba campus buildings, and then apply CFD simulation. Actual wind measurements are made 
on the several points simultaneously. The difference between the simulation and the actual measurement 
value were analyzed.  
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館の屋上（地上 28m と三脚 3m の地上 31m）で計
測したものを用いた。実測期間は、平成 30 年 12 月
10 日～ 21 日である。測定機器は、N E T A T M O 
社のN e t a t m o ウェザーステーション風速計モジ
ュールを使用した。 
 次に、CF D 解析値と実測値を比較した。解析条
件の風速風向データは 14 号館屋上での計測データ
を使用し、比較場所は建物近傍の 26 地点とした。



























〔学会発表〕（計 2 件） 
① 池田開，小笠原正豊「CFD 解析と実測の比較に
関する研究 東京電機大学 千葉ニュータウン
キャンパスを例として」第 34 回建築生産シンポ
ジウム論文集（論文），日本建築学会，2019 
② 池田開，小笠原正豊「日本建築学会環境系・計
画系論文集におけるモデルを用いた環境シミュ
レーションの現状に関する研究」日本建築学会
大会学術講演梗概集（北陸），2019 
 
